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Abstract
In this paper, we show a practice of a large scale class “Computer Literacy” that is managed to learn
informational science basics and skills for all over 900 first grade students in the University of 
Electro-Communications. Every year, before beginning this class, students are divided into 14 
different groups, and 14 teachers are assigned to each group. So, we introduced the Learning 
Management System “Moodle” from 2010, and unified the learning curriculum, grading system, 
attendance management, questionnaire and Q&A message board system used on the Web.
Providing web-based learning environment integrated by Moodle to students, we have been able to 
improve the class management. Finally, we also show a study of analyzing grade data stored in 
Moodle database.
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13. 文書整形 1 （LATEX入門）









受講者数 922人 新入生 837人、再
履修生 85人
クラス数 14クラス 昼間 12 クラス、
夜間主 2クラス
担当教員 14人（＋ 2） 教員 14人、 教育
研究技師 2人
TA延人数 28人 1 クラスにつき 2
人
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• 教育研究技師 2名（毎週月曜、木曜に 1名ずつが
作業）





































































図 4: 2014年度 期末試験の得点分布と成績評価
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第 4 回授業の復習の確認（知識）設問 7
次のファイル名を表すパターンを示せ．
abc の後に任意の文字 1 文字があり .txt で終わるような名前:[ 空欄 1（選択）]
abc の後に任意の数字 1 文字があり .txt で終わるような名前:[ 空欄 2（選択）]
abc の後に k から p までの英小文字 1 文字があり .txt で終わるような名前:[ 空欄 3 （選択）]
abc の後に数字 1, 3, 7 のいずれかがあり .txt で終わるような名前:[ 空欄 4（選択）]
図 8: 第 4回授業の復習の確認（知識）設問 7 空欄 1
この小問の正答率が５割程度と設問中で低調であるこ
とが分かり、その原因のひとつとして、ファイル名のパ










第 4 回授業の復習の確認（知識）設問 8
ディレクトリ丸ごと (その下のファイルやディレクトリすべて) をコピーするにはコピーコマンドにオプショ
ン [ 空欄 1 （記述）] を使う．
cp -r dA dB/
このコマンドにおいて，ディレクトリ dB/ が存在していなければ新たにディレクトリ dB/ が作成され，
ディレクトリ dA/ [ 空欄 2 （選択）] dB/ の中にコピーされる．
ディレクトリ dB/ が存在しているときは，ディレクトリ dA/ [ 空欄 3 （選択）] dB/ の中にコピーさ
れる．
コピー元のディレクトリ dA/ の後ろに斜線 / を付けないことに注意．
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